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   A 74-year-old man with the chief complaint of ulceration of penile shaft and scrotal swelling was 
referred to our hospital on November 7, 1985. Biopsy specimen of the local lesion histologically 
revealed invasive adenocarcinoma with Paget's cell. Clinical studies revealed a high serum carcino-
embryonic antigen (CEA) level and regional ymph node metastasis was highly suspected.We con-
cluded that the patient was suffering from Stage II genital Paget's disease. Emasculation, bil-inguinal 
and pelvic lymph node dissection, and free skin mesh grafting were performed on December 24, 1985. 
Histological findings of the tumor confirmed Paget's disease and bil-inguinal and pelvic lymph node 
metastases. CEA staining showed CEA positive malignant cells in both the primary lesion and me-
tastatic lumph nodes. After operation, the rapid deterioration of the patient's condition was accom-
panied by extremely high serum CEA levels, obstructive jaundice, and evidence of metastasis to the 
liver. He died 24 days after operation and autopsy could not be performed. 
    We recommend aggressive treatment when clinical studies reveal invasion to the epidermis, high 
serum CEA levels and lymph node metastasis.
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以上 よ り陰茎 根 部 を 原 発 とす る宮 里2)の分類(Tabic
l)でstageIIの外 陰 部Paget病 の 診 断 の も と,
1985年12月24日,広範 囲 外 陰部 切 除.両 側 鼠 径 リンパ
節郭清術 を 施 行 した,広 範 な皮 膚 欠 損 部 は,dermat-
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鼠径部,骨盤部に累々と腫脹する リンパ節 を触知 し
た.


















に 全身 に 転 移 を来 す 症 例 も報 告 され て きて い る3・4).
池 田 ら5)は,本症 で は組 織 学 的に 早 期 に お い て は
apocrineadenocarcinomainsituの所 見 を 呈 し,
早晩invasiveadenocarcinomaの像 を と り生物 学
的態 度 に お い て も従 来 の概 念 よ り悪 性 で あ る こ とに留
意す る必要 が ある と述 べ て お り,最 近 で は有 棘 細胞 癌
と 同等 か それ 以 上 の悪 性 腫 瘍 と考 え られ て い る.
乳 房外Paget病 の 由来 に つ い て は,多 数 の説 が 提
唱 され てお り,未 だ定 説 を得 てい な い が,1)表皮 細 胞
由来 説,2)汗腺 由来 説(お もに アポ ク リ ン腺)由 来 説
な どが あ る,
Paget細胞 集 団 の 中央 に 時 に腺 腔 形成 を見 るこ と,
下 床 に腺 癌 を 合併 す る こ とが 稀 で な い こ と,ま た アポ
ク リン腺 の 存在 す る部 位,す な わ ち 乳 房,腋 窩,外
陰,肛 門 周 囲 とい った 部位 に 限 定 して 発 生 す る こ と
な どは,ア ポ ク リン腺 由来 説 の 根拠 と な り得 る が,
Paget細胞 が 正常 と思 われ る表 皮 内 に孤 立 性 に散 在 し
て み られ る場 合が あ る こ と,下 床 癌 に比 べ 表皮 層 の病
変が 広 範 囲 に及 ぶ 症 例 が少 な くな い こ と,表 皮 層 にお
け るstemcellは,表皮 お よび 付 属 器 へ の 分 化 能力
を有 して い る こ とな どか ら,Murrellら6),児玉 ら7)
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